










































　A data analysis software for football match has been developed by use of the Voronoi diagram and Delaunay 
diagram which are useful tools in computational geometry. To confirm the usefulness of the software, we 
analyzed the log data of RoboCupSoccer Simulation (RCSS) 2D. As a result, we found that the mean occupation 
area ratio is associated with victory or defeat. In the next study, we are going to devise various indexes based on 
data of real football match to analyze strategy.
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マとして、“By the middle of the 21st century, a 
team of fully autonomous humanoid robot soccer 
players shall win a soccer game, complying with 
the official rules of FIFA, against the winner of 
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図1． RCSS 2Dのクライアント ・ サーバシステム。
本稿では 「Team-L」 は 「左側のチーム」 を示し、
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（HELIOS2007  19 vs 0  FURGBOL）
図10．各チームの平均次数の推移
（HELIOS2007  19 vs 0  FURGBOL）
図8．各チームの占有面積率の推移
（HELIOS2007  0 vs 0  CZU）
図11．各チームの平均次数の推移
（HELIOS2007  0 vs 0  CZU）
図9．各チームの占有面積率の推移
（HELIOS2007  1 vs 8  WE2007）
図12．各チームの平均次数の推移
（HELIOS2007  1 vs 8  WE2007）
表1．試合の勝敗と様々な指標の関係
HELIOS2007 FURGBOL HELIOS2007 CZU HELIOS2007 WE2007
ポゼッション率(%) 78.3 21.7 50.1 49.9 48.6 51.4
平均走行距離(ｍ) 2625 2434 1953 1993 2338 2264
平均占有面積率(%) 56.5 43.5 55.1 44.9 50.1 49.9
平均次数 1.82 1.91 1.78 1.97 1.99 1.79
ボール保持者の平均占有面積率(%) 2.48 1.88 2.52 2.14 2.61 2.38
ボール保持者の平均次数 1.63 1.98 1.54 1.65 1.81 1.49
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